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Fostering the “Four Lenses” 
through Debate and Essay Writing Activities
―Reviewing the Two-year Practice―
Taizo KUDO





UNESCO argues the importance of enhancing the students’ “four lenses” (i.e., integrity, critical 
thinking, transformation, and contextualization) through Education for Sustainable Development 
(ESD).  This paper aimed at clarifying the potential of debate and essay writing activities for fostering 
the “four lenses” in a basic seminar class provided by the Department of International Culture and 
Cooperation, Nagoya Gakuin University.  The results of the survey showed relatively positive effects 
of those activities, while some points proved to need greater focus in order to realize their potential.



























































Education for Sustainable Development:
1）  is based on the principles and values that underlie sustainable development（持続可能な開発
の考え方の重視）;
2）  deals with the well-being of all three realms of sustainability - environment, society and 
economy（環境・社会・経済の3領域の充足）;
3） promotes lifelong learning（生涯学習の促進）;
4） is locally relevant and culturally appropriate（地域的・文化的な適切さ）;
5）  is based on local needs, perceptions and conditions, but acknowledges that fulfilling local needs 
often has international effects and consequences（地域のニーズ，およびそのニーズが国際
的な影響に結びつく可能性への意識）;
6） engages formal, non-formal and informal education（あらゆる教育形態での実施）;
7）  accommodates the evolving nature of the concept of sustainability（持続可能性の概念の発展
への適応）;
8）  addresses content, taking into account context, global issues and local priorities（文脈・地球
的課題・地域的重要度の考慮）;
9）  builds civil capacity for community-based decision-making, social tolerance, environmental 
stewardship, adaptable workforce and quality of life（意思決定・社会的寛容・環境保全・職
業的適応・生活の質の向上のための能力開発）;
10）  is interdisciplinary: no one discipline can claim ESD as its own, but all disciplines can 
contribute to ESD（学際性）;





a）  An integrative lens（ 統 合 性 ）: taking on a holistic perspective that allows for integrating 
multiple aspects of sustainability (e.g. ecological, environmental, economic and sociocultural; 
local, regional and global; past, present and future; human and non-human);
b）  A critical lens（批判的思考）: questioning predominant and/or taken-for-granted patterns 
and routines that are or may turn out to be unsustainable (e.g. the idea of continuous economic 
growth, dependency on consumerism and associated lifestyles);
c）  A transformative lens（変容性）: moving beyond awareness to incorporate real change and 
transformation through empowerment and capacity-building that may lead to or allow for more 
sustainable lifestyles, values, communities and businesses.
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d）  A contextual lens（文脈化）: recognizing that there is no one way of living, valuing and doing 
business that is most sustainable everywhere and always and that although we can learn from 
each other, places and people are different and times will change. Therefore, sustainability needs 






















































A B C D　E　F
日本の入浴施設において，入れ墨を理由に客の入浴
を断ることを禁止すべきである。
D E F A　B　C
日本はカジノの開設を解禁すべきである。 B C A D　E　F
日本政府は「武家の古都・鎌倉」を再び世界遺産に
推薦すべきである。
E F D A　B　C
日本国内の動物園はすべて廃止すべきである。 C A B D　E　F











A B C D　E　F
日本の入浴施設において，入れ墨を理由に客の入浴
を断ることを禁止すべきである。
D E F A　B　C
日本はカジノの開設を解禁すべきである。 B C A D　E　F
日本政府は「武家の古都・鎌倉」を再び世界遺産に
推薦すべきである。
E F D A　B　C
日本は民泊を解禁すべきである。 C A B D　E　F





































































（b-a）M（a） SD M（b） SD
 1 2.42 0.64 2.70 0.70 0.28
 2 2.88 0.71 2.70 0.82 －0.18
 3 2.73 0.78 2.70 0.93 －0.03
 4 2.69 0.68 2.65 0.83 －0.04
 5 2.38 0.57 2.74 0.81 0.36
 6 2.50 0.58 2.83 0.65 0.33
 7 3.27 0.72 3.39 0.66 0.12
 8 2.50 0.65 2.39 0.78 －0.11
 9 2.92 0.69 3.26 0.75 0.34
10 2.50 0.71 2.61 0.84 0.11
11 2.38 0.75 2.61 0.66 0.23


















































（b-a）M（a） SD M（b） SD
 1 2.40 0.65 2.92 0.58 0.52
 2 2.76 0.60 3.21 0.72 0.45
 3 2.56 0.92 3.00 0.72 0.44
 4 2.52 0.71 2.96 0.55 0.44
 5 2.76 0.72 3.17 0.76 0.41
 6 2.56 0.71 2.88 0.68 0.32
 7 3.28 0.79 3.38 0.58 0.10
 8 2.40 0.87 2.75 0.79 0.35
 9 2.96 0.84 3.58 0.50 0.62
10 2.60 0.58 2.71 0.81 0.11
11 2.52 0.71 2.75 0.68 0.23
































M（a） SD M（b） SD
 1 2.36 0.68 2.88 0.65 0.52
 2 2.93 0.60 3.12 0.59 0.19
 3 2.57 0.69 3.00 0.80 0.43
 4 2.61 0.63 2.92 0.74 0.31
 5 2.86 0.80 3.08 0.63 0.22
 6 2.64 0.73 3.04 0.77 0.40
 7 3.25 0.70 3.23 0.71 －0.02
 8 2.43 0.79 2.73 0.78 0.30
 9 3.07 0.98 3.50 0.58 0.43
10 2.54 0.58 2.96 0.72 0.42
11 2.61 0.79 2.65 0.75 0.04










 1 0.52 0.28 0.52
 2 0.19 －0.18 0.45
 3 0.43 －0.03 0.44
 4 0.31 －0.04 0.44
 5 0.22 0.36 0.41
 6 0.40 0.33 0.32
 7 －0.02 0.12 0.10
 8 0.30 －0.11 0.35
 9 0.43 0.34 0.62
10 0.42 0.11 0.11
11 0.04 0.23 0.23
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